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Abstract: The objective of this study is to philosophically discuss the causal connection between 
improvement of international sport competitive force and solidarity of nationality based on a 
hypothesis, “If athletes of a nation achieve their best results in the international competitions, the 
people of the nation can improve the bond of solidarity.” and verify the true intention taking China 
as an example.
In order to verify the causal connection between them, at first, two facts that China spends a lot of 
public money to improve the competitiveness in international sports and improvements in 
competitiveness in international sports enhance the solidarity of the Chinese were confirmed. Then, the 
requirements to enhance the solidarity of nationality were recognized by understanding the concept of 
the solidarity. Finally, causal connection between improvement of international sport competitive force 
and solidarity of the Chinese was discussed based on the requirements to enhance the solidarity of 
nationality.
The results are as follows:
1) It is a physiological desire of humans to pull off a victory.
2) Competitions between groups make members of the groups have a common goal, “Win a victory 
over its enemy.” to enhance the solidarity of the group.
3) If many members more strongly want competitions between groups, the solidarity of the group is 
enhanced more significantly.
4) It is a physiological desire of human beings to want “an athlete whom they support to win 
international athletic meetings.”
5) Many people in advancing and developing countries have strong desire to “win a victory over 
advanced countries.”
6) In advancing and developing countries, a competitive sport is one of a few fields to satisfy the 
strong desire of many people to “win a victory over advanced countries.”
As shown above, the recognition that improvements in competitiveness in international sports 
enhance the solidarity of nationality in China which is considered as a developing country has been 
obtained.
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出している。その金額は例えば，2005 年度が 81 億 1,200


























































































































中心で，その下に 1 級，2 級と 3 級行政区の地方政府
に属する地方スポーツ行政機関とつながっており，ピ
ラミット式の 4 段階構造となっている25)。
「国家体育総局」の前身は 1952 年 11 月 15 日に創設
された「中央人民政府体育運動委員会」（後に中華人民
共和国体育運動委員会に改称）」である26)。地方のス
ポーツ行政機は 1958 年まで，全ての 1 級，2 級，3 級
行政区の地方政府内に創設されるようになった27)。





















関の補助金は中央政府と，1 級，2 級，3 級行政区の地
方政府から配分されることとなっている。その補助金
の総額は表 1 に示したように，国家財政支出の拡大の






























→ 333 の地級市・地区・自治州地区（2 級行政区）
→ 2,860 の県級市・県・自治県（3 級行政区）→ 41,040
の街道・郷・鎮・自治郷（4 級行政区）となっている24)。
スポーツ行政機関は中央政府に直属する「国家体育総
中国国家財政部編：『中国財政年鑑』の 2006 年版と 2002 年版，中国財政雑誌社，p. 404，p. 385，より作成。2008 年 10 月 20 日


























億 9,400 万元（約 313 億円）から 2005 年度の 81 億 1,200
万元（約 1,212 億円）へと，12 年で約 4 倍急増した。
中国でスポーツくじの販売が認められるようになっ
たのは 1984 年である34)。スポーツくじの収益金の 1 部
はスポーツ行政機関に上納され，スポーツ行政機関の
運営費として使われている。その金額は表 2 に示した
ように，1998 年度 8 億 9,432 万元（約 133 億 7,008 万












と契約し，2005 年の第 4 回東アジア競技会と 2006 年





中国国家統計局編：『中国統計年鑑』の 1986 年版，1989 年版，1992 年版，1995 年版，1998 年版，2001 年版，2004 年版，2007
年版，中国統計出版社，1986 年，1989 年，1992 年，1995 年，1998 年，2001 年，2004 年，2007 年，p. 785，p. 880，p. 731，p. 




























































○ 2001 年 7 月 13 日にモスクワで開かれた国際オリン


















































































































員のまとまりが高まる。2008 年 5 月 12 日に発生した
「中国四川大地震」の直後，中国各地から自主的に被災
地に駆けつけた災害救援のボランティア者（民間人）
















































































































い A クラスとスポーツ嫌いの生徒が多い B クラスの間
で対抗運動会を行えば，両クラスの凝集力を共に高め
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その 4 日前に，ラサ市で約 300 人の僧侶による抗議
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2) 同選手は 2001 年にアメリカの NBA プロチームと契
約し，翌年に中国代表チームの招集を拒否したため，
中国バスケットボール協会に代表から永久追放され
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